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がi盟4である。 5.13，21，22 *本 Fig. -1 Percentage of area each skidding distance at forest 
班での道路終備が遅れているが unit. 



















































上記の方法により i林材の 20 剖の作業計離を求めてみた。 なお， 1:可，年の拡大造林は 3ha， 
I可造林はちhaとし， 予定作業人工数を各年一律に 2000.2500. 3000， 4000，無制限の5とおりに
ついて計倒した。|剖6は各言|将司年!支の作業i面積を， 1玄17は作業人工数不足による施業除外となっ
た断績の推移を， 1玄18は全ての該当作業を行う場合に当年度必要となる作業人工数を示している。
































































Fig.5 1"low of planning. 
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図8 法i年度の該当作業に必援な人工数
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Fig. 1 Change of cut or thinning area for each planning・
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Fig. 13 Time schednle of each work uni t 
TX 0， K) >口L:X0， J) xTM 0， K) 
TN 0， K)くL:X (1， J) x TM 0， K) 
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ここで， HY 0， J)は作業Iを期間Jに実行する場合の評価飽， X 0， J)は作業Iの期間Jの
投入人工数，ぺrT(I)は作業Iに必要な総人工数， MN (I)， MX (I)は作業iの l期間当りの








Table 2 A number of work也問 at each month Cmodel of transport) 
fJ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 TOTAL 
下 メリ O 。O O O 65 63 O 。。。O 128 
悩j {え 。O 。。O 。185 。137 O O 70 392 
校打ち O O O 。248 O O 245 O O 。。 493 
総き丸太 248 248 248 248 O 183 O l 11 248 248 178 1961 
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Resume 
We construct forest operation schedule system that is a part of forest management 
system which supports manager to decide how to do. Using this system， we can 
plan a long-term operation schedule for 5 or 10 years and a short-term plan as 1 
year too. The former is planned by simulation method of a change of forest resou-
rce and volume of operations under conditions of the operation model and the pre-
scribed number of workers. The latter is plannεd by PERT， LP and another OR 
methods. This syst日m is used for not only a schedule planning but also an operation 
managemenL Therefore， the cycle of evaluation for plan and action is linked and 
database of forest resource and operation productivity will be improved. 
